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Abstract 
1n this peper， a method for五ndingthe roots of a characteristic equation by applying Hurwitz 
criterion， Schur-Cohn criterion and the theorem to determine the number of roots existing in the 
right-haH plane of a polynomial with complex coe伍cientsis described. 
The algorithms of the method are as follows: 
(1) Find out the real parts of the roots by scanning with the imaginary axis the complex 
plane in which the roots exist. 
(2) 1n the same way，五ndout the imaginary parts of the roots by scanning it with the real 
aX1s. 
(3) Pick out the roots from among al the combinations of the real and the imaginary parts 
of the roots that are found in the above two steps. 
The features of the method are as follows: 
(1) An initial guess of a root is unnecessary. 
(2) The multiplex degree of a multiple root is obtained. 
(3) 1t is also useful for五ndingthe roots of a polynomial with complex coefficients by making 





































の実数部の値 ι."'(m=l， 2，…， k)を求める。別の表現
すれば，その上に根が存在していて虚軸に平行な直線
の方程式




同様に実軸で掃引して根の虚数部の値 Yn(n=l， 2，…，1)を求める。 上と同じ表現をするなら
ば，その上に根が存在していて実軸に平行な直線の方程式
















(2) 第2段階根の実数部の値 Xm(m=l， 2，…， k)を計算する。
(3) 第3段階 第2段階で、求めた X隅 (m=1，2，…，k)の中に実根そのものがあれば， それ
を選び出す。もし実根であれば，その重複度が計算される。
(4) 第4段階根の虚数部の値 Yn(n=1，2，…，l)を計算する。
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f(z)ニ ao(αz)π十al(αz)η 1+a2(αz)n-2+…十an-l(αz)+a匁 =0 (6 ) 
(6)式の意味を考えるために (3)式の根と (6)式の根を比較してみる。 (6)式の全ての根は，
(3)式の全ての根の実数部および虚数部をそれぞれ1(α倍したものに等しい。したがって Schur伺



























(3)式において z=ゐ (i=虚数単位)と変数変換すると一般に (7)式のような式になる。
f(s) = Aosn十A1Sn-l十…十An-1S十Aη十i(Bosn+B1Sn-l十…+Bπ ls+Bn)ニ o (7) 
そして (3)式の根と (7)式の根の位置関係はFig.5のように(3)式の根 (x印)を原点に関し時計
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場合と， F ACOM 230-60， SSLの BAIR1 S (Bairstow法)で解いた場合の例を示す。
例 1.2) Z10十12z9十68.75z8+249.5z7十637z6十1187.5zS+1613.75z4 





Z7 = -0.5 
Zgニー1
Zg = -1.5 
Z10 = -2 
本方法
Zl，2 = -0.100001E+01土iO.999853E+00 [1] 
Z3，4 = -0.500088E十00士iO.193641E+01 [ 1 ] 
ZS，6 = -0.200003E+01士iO.999853E+00 [1] 
Z7ニー0.500088E+00 [ 1] 
Zg = -0.100001E十01 [1] 
Zg =ー0.15001OE+01 [1] 




Z3，4 = ー 0.500000E十00士iO.193649E十01






ZlO =一0.199998E+01 +iO.O 
例2. z5-15z3-lOz2+60z+72 = 0 
真の根
Zl，2 = 3 
Z3，4，5 = -2 
本方法
Zl，2ニ 0.299957E十01
Z3，4，5 = ー 0.200020E +01 
BAIR1S 
Zl = 0.3000l9E+01+iO.0 
Z2 = 0.299981E+01+iO.0 
Z3 = -0.199575E+01十iO.O
杉岡一郎
Z4，5 = -0.200213E十01士i0.368713 E -02 
例3. が-6z4十14z3-20z2+24z-16= 0 
真の根




[ 3 ] 
Zl，2，3 = 0.199975 E+01 [3] 
Z4，5 = -0.346945E-17土iO.141420E十01 [1] 
BAIR1S 
求まらず
例 4. Z5十10Z4+ 40 Z3 +80 Z2 +80 Z十32= 0 
真の根
Zl，2，3，4，5 = -2 
本方法
Zl，2，3，4，5 = -0.200151 E +01 
BAIR1S 




Z3，4 = -O.197940E+Ol土iO.504852E-Ol 
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f(s) = aOsn+alSn-1十a2Snー2十…十an-lS十an= 0 
(什1)式について Hurwitzの行列式 Hi(i=l， 2，…， n)を作る。
al a3 as ・ a2i-l 
ao a2 a4 ・ a2i-2 
Hi=1。α1 α3 ・ a2五-3。ao a2 ・ a2i-4 
o 0……………向 I(αkはk<O，k>nのときは Oとする)
(付 1) 
もしすべての HiがOと異なるならば(付1)式の根で右半面にあるものの数 tは数列





F*(z) = ao十alz+a2z2十…十an_lZn-l+anzn= 0 
(付 3)式について行列式 Dk(k=l， 2，…， n)を作る。
ao 。。 。Gク，anー1 ・.........an-k十1
。1 。 。 。。an ・・・・・・・・・・・・・・・ an-k+2 
-・ ・・・- ・・・・・
~.. .， . . .. . ..
Dk = I ak- ak-2 ak-3 ・・・・・ 。。O ….. an 
a鴨 。。 ao ao al......... ... ak-l 
an-l d勾 。•....•.•• 。。ao ・・・・・・・・・・・・・・・ ak-2 
(付3)













do d1 d2 dn 。 。
Co Cl C2 Cn 。 。




1， A2' A4'…，A2n (付6)
における符号の変化の回数に等しし、。 A.の中にOになるものが含まれている場合は文献7)を
参照のこと。
(261) 
